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abstract
In the early 1950s Claude Shannon made two “Maze Solving Machines” from
relays and switches at Bell Labs. They were able to automatically solve mazes
of 5 x 5 squares by trial-and-error strategy and to remember the solution. One of
them, named “Theseus”, became quite famous through stories in magazines such
as Life and Time for its running wooden mouse on the maze. These machines were
originally regarded as experiments for telephone switching equipment, especially
for memory units of the switching system. But this interpretation gradually changed
and the experiments came to be seen as suggesting a relationship between switching
systems and logic. This change reflected the status of switching theory and digital
computers among the researchers at Bell Labs. Specifically, a shift in Bell Lab’s
policy that only works that were related to telephony and communication technology
were basically allowed in the laboratories occurred, most noticeably in the 1950s






内で作った迷路探索機 (Maze Solving Machine)である．
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たものしか残されておらず，Claude Shannon Collected Papers所収の “Presentation of
a Maze-Solving Machine”(1952) のみ9である．米国議会図書館のシャノン文書には，
おそらく 1950 年前後にベル研究所に提出されたものだと考えられるタイプスクリプ













9 Shannon [1952]1993, pp. 681–687. これはもともと，ウィーナーやピッツ，マカロック，フォン・
フォレスターら，サイバネティクスに関心のある学者が 1945年から断続的に集まって開催していた
「生物学と社会科学におけるフィードバック機構と循環因果律システムに関する会議 (The Feedback







































かかった14．解を出すのには，延べ 100 から 200 マス分のステップが必要であった．
もっとも解くのが難しい迷路の難しい位置，かつ難しいメモリのセッティング状態か
らはじまったとしても，1000回以下のステップで迷路を解くことができた．
12 Shannon[1952]1993, p. 684.
13 Shannon[1952]1993, p. 681.




























15 Life 1952, p. 46.
16 Shannon[1952]1993, p. 685.
17 ネズミ型の迷路探索機の回路図そのものは，議会図書館のシャノン文書にも MITにも保存されてい








図 3 ネズミ型迷路探索機（from the MIT Museum, Theseus, by Claude Shannon,




































21 ネズミ型では最終的に 100個近いリレーが使われたとのことである．195 bulletin 1953, p. 18.
22 Shannon 1982.
23 Shannon n.d., p. 11.































27 195 Bulletin 1952, p. 18.
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研究所外部の人間がベル研究所に取材し，Computers and Automation 誌に掲載さ
れた 1953 年の記事，“Gypsy, Model VI, Claude Shannon, Nimwit and the Mouse” で
は，迷路探索機のみにとどまらない，シャノンの電気工作全般に対する解釈が読み取





















29 Boehm 1953, pp. 1–4.
30 Irvine 2001, p. 26





























32 195 Bulletin 1955, p. 7.































35 Bode 1951a, p. 1.
36 Bode 1951b, p. 1.




























算機について紹介した．この Giant Brainsは，1949年からの 10年間で 1万 5千部以
38 Meszar 1951.






























43 McCulloch and Pitts, [1943]1965.
44 Mabon, 1975.




















換のために 1960年代に開発された No.1 ESS（Electronic Switching System）をはじめ
とした電子式機械は，ある意味計算機と類似した構造を持っており46，外部への商用
ではなかったが，特殊な目的のために開発された一種の計算機と呼べるような特徴を



































48 本研究を行うにあたり，MIT 博物館の Deborah G. Douglas 氏，Ariel Weinberg 氏，および AT&T
History Centerの George Kupczak氏，ミネソタ大学 Charles Babbage Instituteの Thomas J. Misa教
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